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	 The local city of our country formed the city structure that assumed a city area from before of 
the station square or the downtown a nucleus until the 1960s. However, the sphere of life of 
people spread out by the new commerce form called a shopping center brought in from the 
West, promotion of the motorization in the suburbs. As for the suburbanization, the drop of the 
function of the central city area, an attenuation of the area community by a sphere of life having 
spread as well as the decline, infrastructure, the expense increase of the community service 
become the problem in the local city where a population decline, low birthrate and aging are 
remarkable. The appropriate placement of residence population and the city function will 
become the important problem from such present conditions in future. This study assumes 
Ishioka-shi, Ibaraki the target ground and investigates the land use change of the central city 
area. I grasp the present situation from findings and am intended that I get the future need of 
the central city area and knowledge on being activated. 
















































	 現在は,サービス業,不動産業などの第 3 次産業が
増加傾向をみせ,産業の核となってきた醸造業など





















	 年齢別にみてみると,1995 年以前と比べ 15 歳未
満の人口は二分の一に,65 歳以上の人口は 3 倍に増
え,急速に少子高齢化が進んでいる.	

























表 1	 工業・商業の状況 
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	 乗用車保有台数は 1975 年から 1988 年にかけ２倍
















	 2014 年の年間観光客は茨城県内 39 市町村中 13


































興組合⑨守木町商店会の 9 つが存在する. 
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図 6	 建物利用現況（2016 年） 
 
a）商業施設 





















	 施設数は 8 ヶ所. 駅周辺に 5 軒,香丸通りに 2 軒立
地している.香丸通りに立地している 2 軒のうち,1
軒は 2016 年に建てられた. 
e）医療・福祉施設 












	 施設数は 1 ヶ所.駅の東側にフィットネスジムが 1
店舗のみ立地している. 
h）倉庫・運輸施設 
	 施設数は 3 ヶ所. 
h）共同住宅 


























（４）2010 年と 2016 年の中心市街地の状況の変
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（５）1975 年と 2016 年の中心市街地の状況の変
化 
a）商業施設 
	 2016 年までに 296 店舗が閉店し,半分以下に減少
した.その中には大型小売店である西友ストアー,高












図 7	 建物利用状況（1975 年） 
 
c）飲食施設 




含む計 5 ヶ所減少している. 
e）医療・福祉施設 



















	 2016 年までに駅周辺などに 14 ヶ所増加した. 
j）工場施設 
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